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;農羅平野における地震動特性に関する研究
Study on Seismic Motions in the Nobi Plain 
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ABSTRACf: Since 1997 sむongmotion seismometers hav巴beeninstalled at the eight sites in the Nobi Plain for observing 甜ong
motions of so立surfaαduringearthquakes. By using this n巴制/orktim巴historyof surfa∞motions at six sites including the rock-site 
(AIT) during th己巴arthquake∞curredOctober 31 of 2∞1凶th巴southem紅白ofMi巴prefec旬r巴ofma伊itudeM5.7were observed. 
τbe observed I巴cordsat the five sit巴swere∞mpared with th巴motionssimulated by using two-dimensional FEM analysis. The 
record observ巴dattheA町 sitewas used as the incident motions from rock base to sediment. Oose agreement of time history and 
Fourier sp民国mbetween observed and simulated motions was obtain巴d泊the宣equ巴ncyrang巴合om0.1 to 1 Hz.τbismeans白atsoil 







































































































































































t/m3 km/s km/s 
2層 2， 03 2. 29 o. 81 40 
モデル 2. 60 5. 50 3. 20 160 
1. 75 1. 70 o. 43 21 
2. 10 2. 35 o. 85 42 
5層
3 2. 20 2. 60 1. 10 55 
モデル
4 2. 35 3. 40 1. 70 85 













t/m3 km/s km/s 
1. 75 1. 80 o. 47 23 
2. 10 2. 24 o. 79 39 
5層 モ
2. 20 2. 35 o. 87 44 
デル
4 2. 35 3. 26 1. 5 78 








































































0 20 40 
Distance (km) 
図 9 Hll測線 5層モデルにおけるリッカ一波伝播シミュ
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Distance (km) 
図 10 Hll測線5層モデル地震波(平面入力)



















































































2.5 f 一一一一千ト -1三三割 Jつ6. 3スペクトルの比較
各地点における観測波とシミュレーション波とのフーリ













































ション値) / (観測値)は O.7~ 1. 1 である。また卓越周
期を比較すると1.0~ 1. 3 である。
本研究では岩盤サイトで採れた波形を地下岩盤上面にお
ける入力波をして、地表面における地震波をシミュレーシ
10 ヨンした。対象地点は距離で 20~40km 離れており、ま





平田 千代田 蟹江 中川
観測(A) 13.5 13.5 18.0 1.1 
最大
シミュレー
振幅 10.0 13.5 19.0 0.9 
ション(8)
(kine) 
8/A 0.7 1.0 1.1 0.8 
観測(C) 0.6 0.6 0.7 0.5 
卓越
シミュレー
周期 0.6 0.8 0.7 0.6 
ション(D)
(Hz) 
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ン波形の比で比較すると、最大振幅では 0.7~ 1.l、卓
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